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To examine the association of psychological stress and depression with intakes of nutrient and
food, analyses were carried on data from 55 subjects (14 males and 41 females, 46.2±1.7 years)
provided by Dr. Yuki SATO (Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University) with
approval of the Ethics committee of Tohoku University School of Medicine. K6 score was used as an
index of psychological stress. DD (Depression-Dejection) of POMS2 (Profile of Mood States 2nd E-
dition) score was used as an index of depression. K6 score was significantly correlated with DD
score (r＝0.808, p＜0.001). Therefore, K6 score can be used as an index of depression in this work.
Daily intake of calcium, butyric acid, capric acid, octanoic acid, decanoic acid and yogurt in a high
K6 group (K9) were significantly lower than a low K6 group (K＜9). Daily intake of calcium, bu-
tyric acid, capric acid, octanoic acid, decanoic acid, yogurt, and cheese in a high DD group (DD9)
were significantly lower than a low DD group (DD＜9). These results suggest that there are sig-
nificant correlations of the intake of yogurt, calcium, butyric acid, capric acid, octanoic acid and
decanoic acid with psychological stress and depression.



























































































と評価することもある。しかし K6 スコア 5 点以上をうつ
病（陽性）とした場合、うつ病を含む気分障害のスクリー
ニングで陽性反応的中率が16～25％とされることもある
ため、カットオフ値を 9 点に設定した。K6 が 9 点未満




抑うつの評価には、POMS2 (Profile of Mood States 2nd
Edition)16)の DD スコアを用いた。POMS2 は、比較的長
く持続する感情状態のみならず、揺れ動く一過性の感情






にあった（4 点）」の 5 段階で回答し採点する。5 種類の










る。本調査では、DD スコアが 9 点未満（DD＜9）群
（Low DD）と 9 点以上（DD≧9）群（High DD）（抑うつ
が高い）の 2 群に分け解析した。












図 1. K6 スコアと DD スコアの相関関係
図 2. K6 スコアによる 1 日平均摂取量（カルシウム・乳
類・ヨーグルト・チーズ)
図 3. K6 スコアによる 1 日平均摂取量（酪酸・カプロン
酸・オクタン酸・デカン酸)











Low K6 群は45名、High K6 群で10名であった。また、
Low DD 群は46名、High DD 群は 9 名であった。K6 と





る POMS2 の DD スコアを用いても、抑うつ傾向を評価
できると考えられた。
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